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Chaucer held various positions at court and in the king’s service, and was
sent on a mission to Genoa and Florence in１３７２―３, when he met Boccac-
cio and Petrarch. … Chaucer’s writings fall into three periods:（１）The pe-
riod of French influence（１３５９―７２）, … the ‘Romaunt of the Rose’, …（２）
The period of Italian influence, especially of Dante and Boccaccio,１３７２―８６,
in which he leaves off the octosyllabic couplet, uses mainly the ‘heroic’
stanza of seven lines, and begins to use the heroic couplet. To this period
belong ‘The House of Fame’; ‘The Parlement of Foules’; ‘Troylus and
Cryseyde’; ‘The Legende of Good Women’; …（３）The period of his matur-





about１３８７. … His prose works include a translation of Boethius, …
紀元前８世紀にギリシャで活躍し，『イリアス』を記したホメロスは次
のように書き出している。
Sing, Goddess, of the wrath of Achilles son of Peleus,
the destructive wrath which laid innumerable woes upon
the Achaeans and hurled many mighty souls of heroes into
Hades and made their bodies a prey for dogs and for all
birds, while the will of Zeus was being accomplished.
（Luce,１９８２：２）
上記引用部分において Luceは次の３語を特徴づけている。
（１） “wrath”: That is Homer’s theme −−− and not only the anger of Achil-
les but also anger on the part of many others, both gods and men. [T]he
Iliad is not primarily concerned with matters of military history. It deals es-
sentially with human and divine passions and their effects.
（２） “sing”: The process of composing poetry, Homer implies, consists
primarily in hearing the song that the Muse sings to him and transmitting
it to his audience.
（３） “goddess”: Homer is not relying on his own memory and art for the




（１） Homer describes war’s nobler aspects as well as its miseries −−−
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courage, endurance, comradeship, and even chivalry and courtesy at
times, in contrast with its ghastly wounds and pitiful agonies.
（２） Homer had a pious belief that above all the chaos and complexity of
the events related in his poem a steady divine purpose ruled.
このギリシャ文学ではデルフィのアポロ神殿，モンパルナスのアポロと
ミューズ（芸術の女神たち）による文化創造が人間賛歌として行われてい
ることが理解できる。
〈トロイア物語〉は，ホメロスの『イリアス』に始まり，古フランス語
で書かれたブノワ・ドゥ・サンモールの『トロイア物語』を経て，イタリ
ア・ルネッサンス期にボッカチオによって『フィロストラート』が新たな
構想により書き改められた。本稿では，中世英文学期にイギリス人の視点
でチョーサーがイタリア・ルネッサンス期のダンテ，ボッカチオとペトラ
図１ デルフィのアポロ神殿
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ルカをどのようにして受容して『トロイルスとクリセイデ』に翻訳制作し
たかを検討する。
．ローマ国立近代美術館とギリシャ・ローマ文学
芸術に対する意識の高さは，イタリア全土で確認できるが，ローマの国立
近代美術館でも鑑賞される。この美術館は古代の神殿の風格を湛（たた）
えているが，一歩中に入ると床として敷き詰められた透明ガラスが至る所
でひびが入り，不気味さを感じさせる芸術作品としての認識が可能である。
また，正面には垂直にテープを張り巡らせた幅広の作品が置かれ，外から
光が差し込み，色彩と明度が変化する，空間的な作品となっている。国立
近代美術館にはこれらのような＜現代＞を象徴する作品が溢れ，世界中の
近代美術館に見られる傾向と認めることができる。
しかし，＜抽象性＞や＜近代性＞を保持しながらも，古代を彷彿とさせ
る作品も同時に収蔵されているのが，この美術館の特徴でもある。例えば，
キリコにより描かれた油絵「芸術の女神（ミューズ）とフェッラーラのエ
ステ城」は，＜トロイア物語＞のトロイア城を思わせる。
図２ ラファエロ「モンパルナス」ヴァチカン美術館
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図５ キリコ「芸術の女神（ミューズ）とフェッラーラのエステ城」ローマ，
国立近代美術館
図４ ローマ，国立近代美術館・内部装飾作品
図３ ローマ，国立近代美術館
